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Vertical wind and temperature in the lower thermosphere were derived from fringe images of OI 557.7 nm airglow measured 
by a Fabry-Perot Imager (FPI) at Tachikawa, Tokyo. All-sky images of OI 557.7 nm airglow were simultaneously observed  
by an All-Sky Camera (ASC). The data were obtained from May 7 to 9, 2013 and from June 3 to 4, 2013. It reveals 
atmospheric gravity waves with periods of 15 to 60 minutes, vertical wind amplitudes of up to ~7 m/s and average temperature 
175.6 K (May 8 to 9, 2013). These values are consistent with those obtained by the past studies [Mitchell and Howells, 1998] 
and from an empirical model of atmosphere CIRA-86 (COSPAR International Reference Atmosphere). The vertical wind 
fluctuation due to passing of atmospheric gravity waves can be reproduced by a simple equation of atmospheric motion and the 
observed temperatures. We compare the observed vertical wind and calculated one, and introduce comparison of these values 











するために、FPIの全視野角が6.4°になるように、前光学系に望遠レンズ(Nikon ED 180 mm F2.8)を用いた観測を




した場合、風速の系統誤差と偶然誤差は、それぞれ0.1 m/s, ±1.1 m/s、温度の系統誤差と偶然誤差は、それぞれ




動を捉えた。鉛直風速の振幅は約1 m/sから約7  m/sであった。これらの値は、過去の研究結果(Mitchell and 
Howells., 1998)の～数m/sと比較し近い値であった。平均温度は、5月8日~9日の観測で175.6 K と導出され、CIRA-86 
(COSPAR International Reference Atmosphere)の175.7 Kとほぼ同じ値であった。大気重力波が引き起こす鉛直風
速は、大気運動を記述する方程式系から導かれる大気重力波の分散関係式と、観測した温度変動の振幅から導出す
ることが可能である。今回の発表では、5月と6月に観測した鉛直風速と温度変動からの導出値の比較を紹介する。 
